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カーボンナノリングとカーボンナノチューブの相互作用 








したカーボンナノリング[9]CPPA が π–π 相互作用により CNT と"tube-in-ring"型複合体を形成
することを見出した（Figure 1a）。理論計算により、リング径とチューブ径が π–π 相互作用に適
する組み合わせである場合、"tube-in-ring"型複合化が有利であると予想された（Figures 1b、












Figure 1. (a) CNT@CPPA complexes through “ring toss” method.  (b) “Tube-in-ring” and (c) 
ring-on-tube” structures of CNT@CPPA complex of (14,0)CNT and [9]CPPA optimized with Forcite 
program and visualized by Mercury 3.6. Both terminals of CNT are capped with hydrogen atoms.  (d) 
Representative SPM image of CNT@[9]CPPA.  CNT@[9]CPPA were observed as bright spots pointed 
out by white and red arrows.  Height profiles (at spot P) between two (e) blue and (f) green dots. 
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